





Improvement in lesson of math and mathematics department









　　Receive the results of the national academic achievement survey in 2016, utilize the 
results of the national academic achievement survey and the autonomous body’ s own aca-
demic achievement survey, and describe methods of improving classes in mathematics and 
mathematics. We will focus on ‶retrospect" and describe how to utilize the problem of ac-
ademic achievement survey and to pay attention to thinking about the concept of research 
class. In addition, we describe the necessity of improving lessons in connection with the 
viewpoint of active learning.
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算数 A 算数 B 数学 A 数学 B
28年度 77.8% 47.4% 62.8% 44.8%
19年度 82.1% 63.6% 72.8% 61.2%
表 2　正答率の差（最高―最低）
算数 A 算数 B 数学 A 数学 B
28??
最高 82.4% 53.5% 69.3% 50.8%
最低 75.0% 44.5% 54.3% 37.0%
差 7.4P 9.0P 15.0P 13.8P
19??
最高 88.4% 68.6% 80.3% 67.6%
最低 76.3% 54.3% 57.2% 47.6%














番　号 質問内容 上位県平均（注 2）全国平均（注 3）
小（59） 27年度全国学力調査の自校の結果を分析し、学校全体で成果や課
題を共有したか
小 77.9% 小 55.3%
中（59） 中 63.7% 中 45.2%
小（60） 27年度全国学力調査の自校の分析結果について、調査対象学年・教
科だけでなく学校全体で教育活動を改善するために活用しましたか
小 68.2% 小 46.2%





















実施都道府県 実施指定都市 悉皆調査実施 算数・数学
小学校 37 15 29 36/14





























































































































































（1） 小学校調査は算数 A・Bの平均正答率が高かった上位 3位までの都道府県とした。
　　 中学校調査は、A・B問題によって都道府県の上位 3県が異なるため、A.B調査とも
上位 4つまでに入っている県とした。
（2） 単純に公表された数値の平均値
（3） 全国（公立）の公表値
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振り返りの両側面あるが、より効果的で効率的な振り返りについて考えていく必要がある。
